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特集「日本の国家アイデンティティの形成と‘土着














民の祝日」である（「国民の祝日に関する法律」第 2 条、第 3 条）。この「建国」
の日とは、現在の日本政府の存立の根拠になっている「日本国憲法」の施行






新しい「政府ガ樹立」されることを承認した日。8 月 15 日。1945 年）でもない。
かといって、それまで 3 世紀近く続いた徳川家による全国統治の終焉を決定




　現在の日本の「建国記念日」は、2 月 11 日である。それは、1874 年以来、「大
日本帝国」において「紀元節」と呼ばれ、1889 年には「大日本帝国憲法」が
発布された日である。






















































































　ちなみに、1899 年、フランスの Maurice Barrès は、次のように書いたという。
　Nous venons de mettre sous vos yeux une loi importante de la 
production humaine : pour permettre à la conscience d’un pays tel que la 
France de se dégager, il faut raciner les individus dans la terre et dans les 
morts. (La terre et les morts (Sur quelles réalités fonder la conscience française), 





























































































カ中心主義とよく似ている。ただし、フランスの mission civilisatrice や、イ
























































































































The Origin of “This Nation”: 
Motoori Norinaga’s Thought and Its Influences
WATANABE Hiroshi
According to the “Constitution of the Empire of Japan” (1889-1945), the 
emperor had all the rights of sovereignty of the state. How did he acquire 
those rights? The answer is the mandate of his ancestor, the sun goddess. An 
old myth that the sun goddess gave such a mandate to her grandson and his 
descendants when her grandson descended from heaven was the foundation 
of the Empire until the middle of the 20th century. Ito Hirobumi, the framer 
of the Constitution had believed that “religion” was necessary for integrating 
people in civilized nations. But, unlike Christianity in western nations, 
traditional Japanese religions were powerless for this purpose. Therefore, 
the emperor-worship had to be the core of the Japanese people in place of 
Christianity in western nations. That was Ito’s idea.
An origin of the belief that emperor is the core of this nation is Motoori 
Norinaga (1730-1801), who wrote a detailed commentary on a mythical 
chronicle of the imperial house, written in the 8th century. Criticizing 
Confucianism, he established a nationalist system of thought and it was 
instrumental to the collapse of the Tokugawa regime and to the establishment 
of the Empire of Japan. 
